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   The local renal blood flow in rabbits was determined by means of hydrogen gas clearance. Simul-
taneously, to clarify intrarenal redistribution during ischemic renal failure, renal vessels were occluded 
for some period. Namely, the rabbits were divided into three groups according to the duration of 
warm ischemia, which was 30, 60 and 120 minutes. 
   The cortical and paramedullary blood flow were  215.0±29.8 and  145.6±26.3  ml/min/l00 g, 
respectively, in the control group. In the three ischemic groups, each renal blood flow was only reduced 
by about 30% after 10 minutes following release of occlusion. In cases of ischemia of 30 or 60 minutes, 
no distinct intrarenal redistribution was seen. However, in 120 minute ischemia a slight decrement 
of cortical blood flow occurred after 40 minutes following release of clamp. Hydrogen gas clearance 
can be used to measure regional blood flow repeatedly. This method should be clinically applicable. 


















耳介動脈で日本光電のポ リコーダーに て測定 した,
Fig.1は実験模式図であるが,水 素ガスは 気管内
挿管はせず自発呼吸の下で300ml/minの速度で吸入
させた.腎 組織内 水素イオン濃度検出には 直径0.3



























1家 兎II匹を用 い右 腎 無 処 置 の 状 態 で の 左 腎皮
質,傍 髄 質 の血 流量 を測 定 した.腎 側 面 に 数 ヵ所 関電
極 を刺 入 した が 部位 に よる差 は ほ とん どな く,お の お
の215.o±29.8,145.6±26.3(mcan±sD)ml/min/
100gであ った,ま た 傍 髄 質 血 流量 は 皮 質血 流量 よ り
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連続 して1つ のクリアランス曲線 として記録し,この
732 泌尿紀要30巻6号1984年
曲線 を解 折 し て 組 織 血 流 量 をml/min/lOOgの絶 対
値 と して求 め る方 法 であ る.そ の算 出方 法 はFickの
原理 を 応 用 したKetyの 理 論 式 に よる も の で以 下 の ご
と くで あ る.
(1)Ci=Cio。e-(F〃w)t=Cio・e-1〈t
Ci=組織 中 水 素 濃度
F=組 織へ の血 流 量(ml/min)
W:組 織 の重 量
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